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コア型ロックフィルダムのハイドロリックフラクチャーリング
に関する研究
Study on Hydraulic Fracturing of Core-type Rockfill Dams 
大根義男* 成田国朝* 奥村哲夫市 村瀬祐司*本
Yoshio OHNE， Kunitomo NARITA，τetsuo OKUMURA and Yuji， MURASE 
ABSτ'RACf: The mecanism of hydrau1ic企ac旬ringin the core-type rockfill d但凶 wasstudied in this paper. 
Series of laboratory seepage企acturetests wereω立iedout on f出 materialsto investigat巴therelationship 
between也.ehydra凶icgradient at failure組 d也estate of effective confining prl巴ssures.FE stress analysis was 
made on a typiω1 model rockfill d但n，to exam担e血巴 processof s住岱sredistribution加 thecor巴zonedue to 
wetting and the 10伺1stress states to be comp紅edwith hydraulic conditions. These results were surnmarized 
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図 6 J1-部のこう配変イじ長付近での田破壊
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残留沈下量A= O. 25とし、 e，= O. 4とすると、



















Axial Pressure (kgf/cm2) 
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初期応力抗曹、 :UI=U3 σ. =0.5 (kgf/cm') 
E肋条件 σ，=1. 2， 3 (同f/cm') σ.. =0.1， 0.2. 0.4 
浸透条件 i =5. 10. 20 
σ，.徐々 に減少 i:徐々に蜘
試験，<il. B c D E 
供密度 。目95xρd... . 0.95 xρdma. 
試 (ρ..... =1. 86g/cm') (ρ臼...=1. 85g/cm') 
体
合同.(%) 9.4 13.7 16.8 17.6 





























( 2) Test 2 

























8r = 90% λ/1 。v'= 0.4kgf/cm2 
LL 、
1極 / レ/ : / / γ 
早朝 / LL j/. _L V ト~ y 
同第Vと
10 100 
Hydralic Gradient ( i ) 
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ニ 0.4kgf/cm2における破壊点(i ，)とすると i，=4 
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図-19は堤高30m，上下流斜面


































































L1hを湛水面までの標高差として IニL1h / dで定
義する。
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St res Rat i 0 o' /00' 
園一23 動水こう配と応力比(0'/00')の関係
圏:Fs<LO 図:Fs=l.かー1.5回:Fs=l. 5~3. 0 
stage:2 stage:3 stage:6 
図 24 コア部の安全率分布
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